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The process of identity transformation in middle and old-aged career change 
― A social construction study of the process of identity crisis to regeneration up to the present, 
from involuntary retirement through re-employment ― 
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A social construction study was conducted of middle and old-aged involuntary retirees, on the process 
of identity transformation from employment through retirement, followed by achieving re-employment 
and up to the present. A survey collected dialogue data from retirees and their wives, which was then 
analyzed through the modified grounded theory approach. According to the results of the analysis, we 
created 25 concepts, which were classified into three sub categories and  four categories. Through such 
analysis and comparative study against prior research, some important implications and findings were 
obtained including that identity cannot be interpreted as an achievement of the personal internal, but 
rather is conferred, maintained, and transformed through social recognition that identity exposed to the 
crisis of job loss moves towards regeneration through re-employment, with “narrative“ playing an 
important role during the process and that the regeneration is not a complete recovery because of coping 





第 1 章 背景と目的 
１－１．研究の背景 
東京商工リサーチ社の調査（2016 年 1 月発表）によると、2015 年の希望・早期退職者１の数は、2000 年以








































































































































































































本研究では、リーマン・ショックの前後、すなわち 2008 年春から 2010 年にかけて早期退職し、再就職を果






























調査対象 業種 退職事由 退職時年齢
退職時の
家族構成 失業期間 現在の雇用形態
data.1 金融 早期退職 52 妻子あり 10か月 非正規職員
data.2 家電 早期退職 54 妻子あり 10か月 非正規職員
data.3 金融 早期退職 54 妻子あり 6か月 非正規職員
data.4 金融 早期退職 52 妻子あり 6か月 非正規職員
data.5 金融 早期退職 49 妻子あり 4か月 非正規職員













ィ変容のプロセスが明らかになった。それは、25 個の『概念』と 3 個の『サブ・カテゴリー』および 4 個の『カ
テゴリー』によって、説明することができる（表２．を参照）。 
表２．概念・カテゴリー対応表（筆者作成）










































































































































らは、仕事への高いコミットメントが失業に関する焦燥感をより多く生み出すとの Jackson & Warr による指摘


























































































































































































































































「（今の仕事に就いて夫の家庭に関する意識は）別に、変わってないと思いますけど」。（data. 1 氏の妻） 
「（失業を経て夫は）穏やかになったと思います。いらいらしてなくなった。以前は、異常にカリカリしてた
から。たぶん癇に触るんだと思うんですけど、今は穏やかになりました。たぶん、仕事のストレスだったんで
























































































































































































































































































９．キューブラー・ロス（1971）は死に直面する態度として、第 1 段階「否認と隔離」、第 2 段階「怒り」、第 3 段階「取
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